





















































Change in the time perspective of a mother of a child with developmental disorders: 
Reconstructing autobiographical narratives through “Kamishibai of Life”






























































































































































どもたち 6 名，スタッフ 5 名の前で人生紙芝居の
上演会を実施した。A が朗読し，スタッフの 1
名が補助をした。上演会の間，A の長男は A の
後方を歩き回りながら話を聞いている様子であっ
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（5） 学校を卒業すると，A さんは一人暮らしを始めました。そして，パン屋さんで働き始めました。朝 6時から夜10時まで仕事という日もあって，とても忙しい職場でした。でも，充実した楽しい毎日でした。
（6） あるとき，職場の交流会で D さんという男性と出会いました。D さんは，一目会ったときから特別な感じがする人でした。まもなく二人はつきあい始めました。
（7） 平成△年，A さんと D さんは結婚しました。
（8） 結婚の翌年に長男 E くん，その 2 年後に長女 F ちゃんが生まれました。二人が生まれて A さんはとても幸せでした。
（9）
長女が生まれる少し前のことです。九州に住む夫の両親が事故で大けがをしてしまいました。心配した

















これを聞いた A さんは，方言の「かたらせん」を E くんが発明した言葉だと思って，最初びっくりし
ました。でも，A さんはゆっくりゆっくり B 県の言葉を覚えはじめています。
（12）
子どもたちが保育園に行っている間に A さんは車の免許をとりました。そして，関東から持ってきた





























































































































































































































































Benefit Finding と Sense Making からみた予
備的検討　奈良女子大学心理臨床研究， 1 ，
49-56.
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発達障害児を持つ母親の時間的展望の変化
Change in the time perspective of a mother of a child with 
developmental disorders: Reconstructing autobiographical 
narratives through “ ”
Chikae KASUYA・Hiromi MURATA・Mikiyo KAWASE・Iwao KAWATSU
　The present study reports the results of applying “Kamishibai of Life” （Kasuya, 2014） for a mother 
who has a child with developmental disorders. Kamishibai of Life is a technique to recollect visually 
one’s own experiences as a story connecting the past and the future. We conducted the study at an 
after-school day service center. After the implementation, the participant reflected on the process and 
wrote impressions. Her reflection revealed three themes: （1） development of the child having 
developmental disorders: it is difficult to notice the development of the child because she is with him 
every day, so that she reconfirm the development, （2） relationships with family members: she noticed 
that her mother and her husband made efforts toward helping the family in the same way as she does, 
and （3） deepening her own time perspective: she situated the present in time like a road extending 
from the past to the future. The present results suggest that the Kamishibai of Life technique provides 
mothers the power to positively engage with their children.
Key words: developmental disorders, after-school day service center, narratives
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